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This is a study concerning the research of reciprocal frame. topology optimization by sensitivity analysis. 
Reciprocal frame is three-dimensional grillage structure consisting of mutually supporting sloping beams 
placed in a closed circle. Expanding and adding single RF units to the perimeter of the single unit can 
form a grid structure. It called Multiple RF. This study defines multiple RF geometry. Using defined 
multiple RF, do topology optimization aiming at liner buckling load factor maximization by sensitivity 
analysis. 

















































































































































また、 を先に求めた を用いて表現することを考える。 











































































































次に 3 層目の軸方向単位ベクトル と材軸間
の単位ベクトル を求める。 と























ト RF の法線ベクトル まわりに 個複製させることで、
3層マルチプル RFが完成する。 
 








図１３ マルチプル RFネットワーク化のフロー 
 
STEP1 ユニット RFを決定する 
STEP2 手順②で 2層目を決定する 
STEP3 手順③で 3層目を決定する 
STEP4 手順②で 4層目を決定する 























































   
   










図１５ 2層マルチプル RFの形状(0.1-0.3) 
 
   
   










図１６ マルチプル RFの形状(0.4-0.6) 
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